



On the reductive effect of R. 1. electrometer 
Masakazu ITO， Shigeo WATANABE 
R.1. met巴ris a convinient el巴ctr0-:11巴t巴rfor measuring th巴 potentialof the staticaly 
el巴ctrificatedmat巴rialwhich has the high internal resistance and the poor back power. But a 
few current is r巴duc巴dfrom electrificated materials through this meter. 
In the experiment it is determi丘町1that th巴 reductiveeffect of R.1. meter is 1013 ohm 
as a equivant resistance. 
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R .1電位計の除電作用について 69 
RTを無限大にすること，即ち Jを零にするととは実















はずである. 1. は V~乙比例するものとすれば Vo=Oの
ときには1.は生じないので，直線1.lはJoの点では一
致するはずである RTを大きくし Jを減少させると

















































3360 (VJ /15 (C7IJ =224 (V/CIlJとなる. イオン
移動度を仮りに2.0(C7I!/V心とすればイオン速度v
〔αn/SJは




5 X 10-9 (A) /1. 6 x 10-19 X2 (C) 
= 1. 56 X 109 (ion pairs/S) 
従ってこの導電空間の電荷密度p (ion pairs/ C1II)は
p=1.56X109/ (12 (αね X448(α'II/S) =2.9X105 
(ion pairs/ clD 
α線によるイオン生成畳Dは，再結合係数rα を1.5X 10-6 
(C1AjS・ionpairs)と仮定すれば，
D=rαP2=1.5 X 106 X {2. 9X 105}2 
= 1. 3 X 105 (ion pairs/S・clD
密密室習
これより α線の線量率を求めると
(1. 3 X 105 (ion pairs/S • clD 
-;-.2.08 X 109 (ion pairs/ C1A) ) 






















































(8) 高分子学会静電気ハンドブック 昭42 P128 
